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A 54-year-old man visited our clinic for dysuria. Transabdominal ultrasonography revealed a
multilocular cyst at the neck of the bladder, and a cystoscopy revealed obstruction of the neck of the bladder.
Dysuria improved after tamsulosin treatment was initiated, and abdominal magnetic resonance imaging
(MRI) showed disappearance of the cyst. The patient had urinary difficulty again after 2 years. An MRI
and cystoscopy revealed recurrence of the cyst. Tamsulosin administration was reinitiated, but his urinary
difficulty did not improve. Transurethral resection of the cystic wall was performed. Histopathological
examination indicated a retention cyst.
(Hinyokika Kiyo 58 : 173-175, 2012)









現病歴 : 2006年 6 月より尿勢低下，排尿遅延を自
覚．2007年 6 月当科初診．国際前立腺症状スコア
(IPSS) 15点，QOL index (QOLI) 4点，経腹壁的超音
波検査で前立腺に存在，膀胱内に突出する，多房性嚢
胞様変化を認めた (Fig. 1）．MRI でも同様に膀胱頸部
に 35×20×30 mm 大の T2WI high intensity，境界明瞭
な嚢胞を認めた (Fig. 2A）．
塩酸タムスロシン 0.2 mg/日を内服したところ症状
は軽快したが，初診時 PSA 値 : 4.29 ng/ml のため同








Fig. 1. Transabdominal ultrasonography shows a
prostatic cyst at the bladder neck (arrow).
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Fig. 2A. MRI T2WI shows a prostatic cyst at the
bladder neck (arrow).
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Fig. 2B. MRI T2WI shows the disappearance of
prostatic cyst (arrow).
の内服を継続， 3 カ月後の腹部 MRI で嚢胞は消失
(Fig. 2B) したため投薬を中止した．この際の PSA 値
は 2.38 ng/ml であった．
その後症状の再燃なく経過観察したが， 2 年後の
2009年10月，再度尿勢低下を訴えた．尿流検査は最大
尿流率 6.0ml/s，平均尿流率 2.3 ml/s，残尿 160 ml で
あった．
骨盤 MRI で嚢胞再発を認め (Fig. 2C），膀胱鏡検査





Fig. 2C. MRI T2WI and a cystoscope shows the






Fig. 3A, 3B. Histopathological examination shows
that the cystic wall is composed of two
epithelial cell layers (A : HE), and the


















的少ない．Wesson1) によると1742年に Morgagni が解
剖体に認めた報告が最初とされている．Emmett ら2)
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